Effect of education without corporal punishment at Nippon Sport Science University by 藤田 主一 et al.













Effect of education without corporal punishment 
at Nippon Sport Science University
Shuichi FUJITA, Hiroko UBE, Kumiko FUKUBA, Yuichiro ICHIKAWA, Yusuke SUZUKI, 
Yuya HOMMA, Takuro OGAWA, Masashi FUKAMI, Taiyo FUJIMOTO  
and Ryosyo TANIGAMA
Abstract: The present study aimed to conduct a survey of actual conditions and experiences of corpo-
ral punishment, etc., for freshman students at Nippon Sport Science University and to examine what 
effect the university’s original educational and sports training activities exerted on the students’ experi-
ences of corporal punishment. Specifically, we clarified how the recognition and experiences among the 
2013 freshmen regarding corporal punishment changed after they had spent one year at the university. 
Moreover, we elucidated the relations of experiences of sustaining corporal punishment, experiences of 
inflicting corporal punishment, and attitude of allowing corporal punishment between the freshmen in 
2013 and the freshmen in 2014, for the purpose of clarifying the educational effect of the measures taken 
by the university.
The questionnaire was prepared in reference to one by the Japan Olympic Committee (JOC) made in 
2013 for the Olympic game players. The items consisted of a face sheet and questions asking about the 
presence or absence of corporal punishment and its related actions, its frequency, its intentions, etc.
In the questionnaire results, the percentage of students who had heard or seen corporal punishment 
was found to be lower in university life after the students had spent one year at the university, in com-
parison to high school life. Moreover, the percentage of “Not allowing” any corporal punishment after 
one year spent as freshmen was found to be higher. In the relations between allowance of corporal 
punishment and the school year, there was a tendency wherein students formed a negative attitude 
toward corporal punishment one year after their admittance to the university, which showed an edu-
cational effect in this case.
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作成されている 5)。また，アメリカでは 1972 年の体罰

















































































日本体育大学に所属する 2014 年入学の新入生 1,513
名（男子 1,062 名，女子 451 名，平均年齢 18.1±0.56 歳，


















質問 1 では，2014 年入学の新入生には「あなたは，
高校生活でクラブ活動へ入っていましたか」の問いに，






質問 2 では，2014 年入学の新入生には「クラブ活動
に入っていた方は，それはレギュラーでしたか」の問







質問 3 では，2014 年入学の新入生には「あなたは，
普段の高校生活やクラブ活動等で，他者から体罰を受
けたことがありましたか。あるいは見聞きしたことが




















質問 5 では，2014 年入学の新入生には「あなたは，
高校生活で体罰を行ったことがありますか」の問いに，





















目的にしている。そのため，質問 3，質問 4 について
は，2013 年入学の 2 年次生の集計結果と，2013 年に新
入生だった当時の調査結果を用いて比較検討を行っ
た。さらに，質問 3，質問 5，質問 8 については，2014
年入学の新入生と 2013 年入学の 2 年次生を合わせた
データを用い，χ2 検定による独立性の検定を行った。


















































































た結果，「① 1 回のみ：73 名（24.4％）」，「②複数回：
138 名（46.2％）」，「③日常的：61 名（20.4％）」，「④そ
の他：29 名（9.7％）」であった（図 5）。これらの結果
を比較すると，2013 年入学の新入生から 2 年次におい
て，「②複数回」の割合が低下した。
質問 4（5）「その行為はどの程度のものでしたか」の







































較すると，2013 年入学の新入生から 2 年次において，
「③クラブ活動中の態度が悪い」の割合が低下した。
質問 4（7）「その行為を受けたとき，どのように対





















































































































ここでは，2013 年度入学生を対象にし，大学 1 年生へ
の入学次では高校時代までの経験，さらに日本体育大
学で 1 年間を過ごし，教育や各種の指導を受けた 2 年
次への進級時に同様の質問への回答を求めている。そ

















































































































































注 1) 2015 年 4 月現在において，2013 年度の新入生，2014
年度の新入生および 2 年生，2015 年度の新入生およ
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